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Dr. Albert Winkler

Die Schlacht am Little Bighorn und ihre physischen Zeugnisse
Eine Frage der Interpretation (2. Teil)
Aussagen Ober die PatronenhOlsen, die auf dem
Schlachtfeld verblieben sind , auf dem Custers Kolonne
vernichtet wurde, sind zahlreich. Lieutenant Edward
Maguire berichtete: ,,In der Nahe van Punkt ,B' (Medicine
Tail Coulee) lagen leere Hulsen und wir fanden Spuren
van lndianerponies und Pferden . Als wir vorrOckten, entdeckten wir weitere Hulsen und Leichen auf dem HOgelrOcken . .. . Wir fanden Armeepatronen- und WinchesterpatronenhOlsen und eine ausgefallene Messinghulse,
die vermutlich zu General Custers Revolver gehorte."
Captain Moylan erklarte : ,,Calhouns Kompanie kam
an der regularen Stellung der Plankler urns Leben . lch
zahlte 28 Patronenhulsen rings um einen Mann, und
in einigen Abstanden waren weitere Hulsen verstreut. "
Lieutenant Godfrey bezeugte: ,,Wo die Leichen lagen ,
fand ich viele Hulsen van Karabinerpatronen Kaliber
.45." Sergeant Ryan erklarte: ,,Es war seltsam, aber auf
dem Schlachtfeld waren keine Teile der Sattel- oder der
PferdeausrOstung zu finden , nicht einmal Gurte, auch
keine PatronenhOlsen , ausgenommen funf oder sechs
Hulsen unter General Custers Karper."
Lieutenant Godfrey machte eine Angabe Ober einen der
toten Soldaten , Sergeant Butler: ,,Alles wies darauf hin,
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da~ er sein Leben teuer verkauft hatte. Um ihn herum
und unter ihm fanden wir viele leere PatronenhOlsen ."
Lieutenant George Wallace sagte aus: ,,Hier und da sah
ich kleine Aufhaufungen van PatronenhOlsen, funfundzwanzig oder drei~ig. Das war dart, wo Calhoun getotet
warden war. Woanders waren es nur wenige."
Lieutenant Hare fugte hinzu : ,,Die einzigen Belege fur
den Kampf, die wir finden konnten, waren tote Manner.
lch sah keine PatronenhOlsen van unseren Waffen."

Nachstellung einer Planklerlinie auf dem Little Bighorn-Sclachtfeld, 1886. Courtesy, Brigham Young University.
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Historisches Reenactment am Little Bighorn 1886. Courtesy, Brigham Youn g University.

Einige Soldaten sagten aus, dar.i sie viele Hulsen gesehen hatten , andere entdeckten kaum welche. Die letzten
archaologischen Untersuchungen brachten die HOlsen ,
von denen einige der Teilnehmer sprachen , nicht zutage.
Ein Grund dafur, warum die Soldaten so wenige Patronen auf dem Schlachtfeld fanden war vermutlich , dar.i
die lndianer sie bereits aufgesammelt hatten.
Die lndianer nahmen alles mit, was irgendwie von Wert
sein konnte, auch leere Patronenhulsen. Auch Lieutenant Charles DeRudio bestatigte : ,,lch sah nur wenige
Patronen (auf dem Schlachtfeld). lch horte , dar.i die
lndianer sie mitgenommen hatten."
Berichten zufolge nutzten die lndianer die Hulsen , um
sie neu aufzuladen . Der Historiker John S. Gray glaubte , dar.i ,,die lndianer am Little Bighorn den Leichen der
Soldaten die Kleidung , die Waffen und Munition und
Oblicherweise auch die leeren PatronenhOlsen wegnahmen, um sie selbst zu nutzen. Also sammelten sie
viele davon auf."
John D. McDermott, ein anderer Historiker, erklarte :
,,Die Stamme fanden willige Verkaufer unter den lndianerhandlern und den mischblutigen Gewehrtragern aus
Kanada . Sie trieben auch Handel mit den Pionieren entlang der wichtigsten Trailrouten und erhielten hier nicht
nur Waffen , sondern auch Pulver, Blei , ZOndhOtchen und
Werkzeug fur das Wiederaufladen von Patronenhulsen .
Mit der Zeit wurden die lndianer Experten im Gier.ien von
Kugeln und fur das Wiederaufladen der Hulsen ."
Auch indianische Quellen bestatigen , dar.i die HOlsen
mitgenommen wurden . John Stands-in-Timber sagte,
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dar.i die lndianer die Soldaten haufig bei Schier.iubungen
beobachteten . ,,Die lndianer gingen dann Oblicherweise
hinOber und sammelten eine Menge der verschossenen
.45-70 Bleikugeln auf, schmolzen sie ein und luden die
HOlsen damit neu auf."
Colonel Richard Irving Dodge, der an lndianerfeldzOgen teilnahm, berichtete: ,,Pulver und Blei kann immer
von Handlern erworben werden , und wenn nicht in
der richtigen Gror.ie verfOgbar, wurden andere Kaliber
aufgebrochen und das Material fur das Wiederaufladen
der richtigen HOlsen verwendet.. Die lndianer sagten ,
dar.i wiederaufgeladene Patronen fast so gut wie Originalpatronen waren und dar.i die HOlsen oft vierzig oder
funfzig Mal aufgeladen werden konnten ."
Ein Reporter der ,,Chicago Inter-Ocean" Zeitung berichtete am 19. August 1876: ,,Viele leere HOlsen , fertig zum
Wiederaufladen, wurden bei der Leiche eines lndianers
gefunden." Captain David Johnston Craigie erklarte 1869
oder 1870, dar.i er einen lndianer getroffen hatte , der
,,leere Patronenhulsen auf einem Schier.istand aufsammelte ." Weiter: ,,Dieser lndianer hatte eine erhebliche
Zahl dieser wiederaufgeladenen Patronen bei sich."
Der lndianer erklarte dem Captain genau , wie er die
HOlsen mit sehr einfachen Werkzeugen wieder auflud.
Die lndianer sammelten die Hulsen dort ein , wo sie am
leichtesten zu finden waren, namlich auf dem Schlachtfeld, wo sie abgefeuert worden waren , in der Nahe der
Leichen der Soldaten, die die lndianer ohnehin verstummelten und plunderten .
*

Die Armee hatte kein lnteresse daran, das Schlachtfeld
im Originalzustand zu erhalten , also wurden viele Objekte, die hier gefunden wurden , zerstort. Sergeant Ryan
berichtete. ,,Wir sammelten alle Gewehre, die den Toten
und Verwundeten gehorten, und zerbrachen die Schafte.
Wir zundeten Feuer an und warfen die Schafte hinein. "
Lieutenant Godfrey fugte hinzu : ,,Wahrend des restlichen
Tages (am 27 . Juni) sammelten wir alles vorhandene
Material ein und zerstorten uberflussiges Material. "
Zudem war es den 0berlebenden der 7. Kavallerie
und anderen Soldaten van General Terrys Kommando
erlaubt, das Areal zu durchkammen und nahezu alles
einzusammeln und mitzunehmen, woran sie lnteresse
hatten. Die Soldaten hatten zudem den Befehl, alle
Patronenhulsen, die sie fanden, mitzunehmen .
Die Generalorder Nr. 13 vom 16. Februar 1876 besagte: ,,Den Berichten van Offizieren zufolge, die auf den
Plains Dienst tun , sowie Aufgrund der Erfahrungen des
Ordonance-Buros konnen die leeren Metallhulsen fur den
Springfield-Karabiner und die -Muskete, nachdem sie
abgefeuert wurden, in unbestimmter Zahl neu geladen
werden . Daher wird alien Offizieren aufgetragen , da~ sie
gro~te Sorgfaltwalten lassen zu verhindern, da~ lndianer
in den Besitz dieser weggeworfenen leeren Hulsen gelangen , weder nach Kampfen noch nach Schie~ubungen ."
Diese Plunderungen des Schlachtfeldes waren allerdings nur die Einleitung zu einem lange andauernden
Proze~. Schon ab 1877 kamen die ersten Touristen in
dieses Gebiet, ein Besucherstrom, der bis zum heutigen
Tag anhalt. Wie Don Rickey, Jr. , beobachtete : ,,Viele
der ersten Besucher des Schlachtfeldes waren eifrige
Reliktesammler. Tausende van Patronenhulsen und viele
Hinterlassenschaften des Platzes, wo sich das lndianerlager befand , sogar menschliche Knochen wurden als
Erinnerungen an die Besuche mitgenommen ."
Souvenirjager suchten nach Artefakten auf den besonders popularen Teilen des Schlachtfeldes und naturlich
an Stellen, zu denen sie leicht Zugang fanden. Der
Weg , der am Calhoun-Hugel entlangfuhrt, war eine der
beruhmtesten Stellen des Schlachtfeldes. Auch der
Reno-Hugel war eine populare Stelle. Ganz offensichtlich wurden die meisten Artefakte vom Land Stand Hill
gestohlen , weshalb hier bei professionellen Untersuchungen erstaunlich wenige Relikte gefunden wurden .
Ein weiteres Problem stellt die Kontaminierung bestimmter Stellen durch Artefakte dar, die nichts mit der Schlacht
zu tun hatten . Soldaten besuchten dasAreal sehr haufig,
als nur 14 Meilen entfernt 1877 Fort Custer entstand,
das bis 1897 besetzt war. ,,Picknick auf dem Schlachtfeld
war ein ubliches Freizeitvergnugen, solange die Armee
in dieser Region stationiert war", bemerkte der Historiker
John S. Du Mont. ,,Kavallerieubungen wurden auf dem
Schlachtfeld durchgefuhrt, als Fort Custer hier 1877
errichtet warden war, und es wurden Schie~ubungen
hier gemacht. Auch Jager und lndianer streiften viele
Jahre durch das Gebiet. Das allein schlie~t aus, da~ alle
leeren Patronenhulsen van 1876 stammten ."
1886 zogen Soldaten auf das Schlachtfeld , um einen Teil
der Schlacht nachzustellen. Einige der Manner wurden

Major Marcus Reno.
Sein Verhalten am Little
Big Horn war Gegenstand einer militargerichtlichen Untersuchung. Die archaologischen Untersuchungen
auf dem von ihm besetzten Tei I des Schlachtfeldes brachten ebenso
wichtige Erkenntnisse
wie die Aussagen von
Oberlebenden seines
Kommandos.

in Planklerlinien aufgereiht und feuerten Salven - vermutlich hinterlie~en sie Kugeln und Hulsen. Der Fotograf
David F. Barry nahm Bilder van diesen Mannern auf,
kurz nachdem sie ihre Waffen abgefeuert hatten. (siehe
Abbildungen)
Im Oktober und November 1887 wurden einige Soldaten zur nahegelegenen Crow-Agentur geschickt, um
dart fur Ordnung zu sorgen . Sie lagerten auf oder nahe
dem Schlachtfeld und fochten ein kurzes Scharmutzel
mit den lndianern aus - wahrscheinlich hinterlie~en sie
einige Artefakte .
Zusammenfassend mochte ich schatzen, da~ die Armee
ursprunglich bis zu 91 .968 Kugeln und Hulsen auf dem
Schlachtfeld hinterlier.i, die mit dem eigentlichen Kampf
im Zusammenhang standen.
Tatsachlich sind die Fundstellen van lediglich 1.108
davon, also wenig mehr als 1%, mit Sicherheit bekannt.
Desweiteren gibt es keine Moglichkeit festzustellen, ob
diese Objekte tatsachlich mit der eigentlichen Schlacht
zu tun hatten oder spater hinterlassen wurden.
lch frage mich , ob eine so kleine Prozentzahl wirklich van
statistischer Bedeutung ist. Diese
geringe prozentuale Erfassung ware
allenfalls wichtig,
wenn sie reprasentativ vergleichbar
mit den Oaten moderner politischer
Umfragen ware,
bei denen geringste Abweichungen
zu Entscheidungen fuhren .
Renos Grabstein auf dem CusterNationalfriedhof. Foto: D. Kuegler.
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Die flachen Bodenvertiefungen auf dem ,,Reno-Schlachtfeld" sind die Oberreste der Schiitzenlocher, die die Soldaten verzweifelt mit
ihren aufgespaltenen Feldflaschen gruben, um sich vor den Schiissen der angreifenden lndianer zu schiitzen. Foto: 0. Kuegler.

Um verwertbare Schlusse zu ziehen, mussen heutige
Meinungsumfragen auf einer willkurlichen, weit gestreuten Basis aufgebaut sein . lch zweifle, dar.. Schlachtfeldfunde in dieses Parameter passen.
Tatsachlich fand die Mitnahme von Artefakten nach einem absoluten Zufallsprinzip statt, dar.. die Objekte , die
0briggeblieben sind , kaum reprasentative R0ckschl0sse
auf die entfernten Stucke zulassen. Damit sind interpretative Fehler vorprogrammiert.
lch mochte damit keinesfalls fur eine vollstandige Verwerfung der Oaten und Schlur..tolgerungen pladieren, die
aufgrund der Funde von Kugeln und Patronenhulsen auf
dem Schlachtfeld getroffen wurden , aber ich denke, dar..
all diese physischen Belege mit all den moglichen Einschrankungen interpretiert werden , die ihnen anhaften .
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Aufgrund des Artikels von Prof. Dr. Winkler
meldete sich der als Waffenfachautor bekannte Rainer Thamm bei uns und schickte uns
die folgende Erganzung, bzw. Anmerkung, die
wir gern mit herzlichem Dank veroffentlichen.
Auch der U.S. Fachautor Mike Venturino hat in seinem
Buch Shooting Buffalo Rifles of the Old West Seite 257
ff. einen Artikel zum Thema der Schlachtfeldarchaologie
am Little Bighorn verfasst. Venturino beschaftigt sich
dabei hauptsachlich mit den ,,nebenbei" eingesetzten
teilweise zivilen Waffen & deren Munition z. B. Sharps
im Kaliber .45-70, fur die der Eigent0mer, First Sergeant
Ryan, lnfanterie-Patronen einsetzte.
Die Patrone .45-70 US Gov. wurde in zwei Versionen
bei der US Army gefuhrt: zum einen die standardmaf!.ige Version fur das lange lnfanterie-Modell des
Springfield Trapdoor Gewehres, zum anderen in einer
abgeschwachten Version fur den Karabiner.
Daneben wurden auch noch Trapdoor-Gewehre (lnfanterieversion) im Kaliber .50-70 - also dem alteren
Modell -, z.B. an Fuhrleute und Maultiertreiber ausgegeben.
Auch ein Captain French fuhrte am Big Horn ein solches
Gewehr - neben grof!.erer Reichweite verf0gte die lnfanterieversion noch Ober den Putzstock im Schatt. Wie
sich beim Big Horn zeigen sollte ein n0tzliches Detail ,
da damit H0lsenreif!.er/klemmer einfacher ausgestof!.en
werden konnten. Diese kamen bei den Karabinern
wegen des damaligen H0lsenmaterials (und deren
Aufbewahrung/G0rtel/Gr0nspann) wohl gehauft vor,
die Ausfalle an Waffen hielten sich damit dann aber
doch in Grenzen.
Fur weitere Details verweise ich auf den angefuhrte
Artikel/bzw. das Buch. Vielleicht ist dieser Sachverhalt
ja von lnteresse.

